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社製ティ ラー に輩引せしめて使用した。オ5図おょひン も図に供試機を示す。ォ 7図は特に薬液崖
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汁 8図 供試回 場B区の略 図
毒区b5試験区を定めた。士壊硬度および土壌水分含有量を測定した力ヽ 土壊硬度は地表にて 1.8
4彰でぁり、水分含有量はオ 1表に示す。
力 1表 供試畑の士壌 水分合有量
地 表 地下 10切 地下 15働



































機 種 産入 深 さ(切 )
平マ潔 5そ湖 使 用 薬 液 量(B/10,)
入力用土壊 消毒機 15 ず5o'00‖ 66.2(3り※
動力用上壊 消毒機 45 o.7 5 546106"221(50)※





オ5表 発 芽  状 況
試 験 区 播 種 数 発 芽 数 無 発 芽 数 発芽率 (°/o)
無 消 毒 区 121 る 95.04
人 力 区 95。79
動 力 区 95.72
その後、次業から緋 2～5枚となり、 8月8日には本葉を5～6枚形成するに至つた。生育は
無消毒区と動力区が順調で.人力区がや【劣つていた。た 、ゞその後、 1る日頃からウィルス性疾
病が表わオゝ 25日頃に特にその増加が認められた。8月20日の生育調査の結果はな4表の如く    ,
でぁつた。また、この時期には、砂丘畑の地温も晴天日中は68°C前後まで上り、腐敗性疾病もか    ｀
なり発生した。その後、 9月8日試験区全個体を収穫して、その収量調査を行つた。即ム 重量、
本数t線虫被ま ウイルス性疾病、腐敗性疾病等を詳細に計測調査した。
を4表 生 育  状 況
試 験 区 根部長 (勤) 根部径 (あ) 根部重量 (夕) 葉部重量 (ア)
無 消 毒 区 24.5 555
人  力  区 26.25 5,55 155,8 569
動  力  区 2■5 5.65 151,7 4o5.1
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それらの結異を一括して表示するとを5表の如くであつた。
ォ5表 収 量 調 査 結 果
試 験 区 無 消 毒 区 入 力 区 動 力 区
1本当り平均重量 (ア) 325,8 278,9 471,58








線虫被害 総数 (%) 46.48 15,1 Я59
ウイルス性疾病総数 (0/0) 36.62 41.00 55.62

























田原他2)により模型試験も行われてぃるが、条扶注入に関しては未だ実験結果もなく、特に砂丘   Ⅲ
畑における産入薬液の滲透、拡散現象を更に詳細に観察し把握することが必要であると考える。













6・ 以上のを 1報、オ2報を通じて、特に鳥取県砂丘畑において、従来、 もつばら入力用上壌消毒
機のみに依存していた士壊消毒作業も、 トレー ラ型消毒機の使用によつてかなり作業性能を高め    '
消毒効果を上げ得ることが判つた。しかし、ょり以上の作業性能の向上のためには、機械的効率






まム 本研究の 1部は昭和55年度文部省科学試験研究費の補助により行つたことを附記ヒ 感
謝の意を表する。
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As ContinュOus studies or  the prevュOus repOrt,
the aじthors haVo done cultivating eXperiments with
8arden radish by actually using the SOil diSiコ吐・ectOrS On
sand dじne fields in tWo years frOm 1960 も0 1961.The
experimenta■ field vras divided in three plots, ■.cと ,non一
dis■nfected P10t,diS■nfected p10t w■th he hand一sOi■―どin―
静CtOr alnd disinfeCted P■Oも with the trai■er―もype―sOil―in■
3ecゎ4
翌he efrects o土】difTerent in]ecting methOds which are
inflじenced by the differel■ce o  chenica■s n]eCting DeCha~
nittm Were investisated as re8ards the growth and the
yield Of ve8etables
And the eXper■mental resじ■もS are as fo■10WS'
1, In the experiment of 1961, dle aじもhOrs have us d steel
wheel with bar type rugs at hand―もraCtOr,and these re―
sul槌ncarne3y,the necessary time and the indecting quantity
Of CheFn■Cals were bOth gOOa
竪herefore, the effiCienCy Of indectir18 WOrks was higher
than in the case of the experinent in 1960,
2.Dur■ng the periOd frOm indectiOn of chenicals  tO re―
movemenb Of in3ecti學8 Chq?Dans gas,the authors attenpted tO
■rri8ate w■もh Spr■nk■eh That was more errective
tO prOtect the vo■a ilizin8 aCtiOn of cheaiCals 8as
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5.In thes‐o exPeFiments, the.8eFIninaもiOn p rOent ge of
garden radish was aユ虚OSt equ ■ on tね。 three expeFialelntal
P10も罰   But afteF that,when those werc harvested the
danaged pereentage by 猟瀬atOde was 4■48%   in the nOn―
diSinfOCted Plot,15,9% in the disinfeoied p■。も With the
hand―。oil一indectOr and  259% in the ―disinfected p■O
with trai■eritype―soi-1-in3ect―o4
4_ThOse data もhuS indicate tlaat もれ distributiOla of eatv_―
r.atiOn of indeoting ehenical■s was aore thorOush o4 Sarld
dune fielas with a stripO type ingecti48 nethod which
was adoptOd using t―raュ■eF―type一s‐Oil…in3ecto r bhan with
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第 5図 人 力 用 供 試 機 と作 業 状 況
第 6図 動 力 用 供 試 機
第 7図 動力用供試機の注入爪および
転圧ローラー部
第 9図 動力用供試機による
作業状況
第10図 牧穫ダイコンの被害状況
右より線虫被害 (2本)タイルス
性疾病、腐敷性疾病、正常
